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Fasciculus 6, Nov.-Dic.

ACTA SANCTAE SEDIS

Sanctissimi Domini Nostri PAULI Divina Providentia
PAPAE VI Litterae Apostolicac Motu Proprio datae
quibus normae ad quaedam exsequcnda Ss. Concilii
Vaticani II Decreta statuuntur.
Normae ad exsequendum Decretum SS. Concilii Vaticani II « Ad gentes divinitus ».
Cum Decretum Ss. Concilii Vaticani 11 Ad genies divinilus
(de activitatc missionali Eccicsiae) pro universali Ecclesia vigcre
debeat et ab omnibus fidelitcr observandum sit, ita ut tota Ecclesia reapse missionaria evadat et universus Populus Dei obligationis suae missionariae conscius fiat, curent Ordinarii locorum ut decretum ad omnium christifidelitim notitiam perveniat:
habeantur de ipso sermones ad denim et praedicationes ad
populum, quibus commune conscientiac onus circa activitatcm
missionalem illustretur et inculcctur.
Quo autem facilior et fidelior sit applicatio decreti, haec
statuuntur:
I. Theologia Missionis, doctrinae theologicae tradendac et
progressionibus provehendac ita inseratur ut natura missionaria
Ecclesiae plcne in Ince ponatur. Insuper viae Domini ad praeparationem Evangclii et possibilitas salutis non-evangelizatorum
considerentur, necnon inculcetur neccssitas evangelizationis et
incorporationis in Ecclesiam (Cap. I Deer. Ad genies divinitus).

-

166

Quae omnia in disponendis denuo recto ordine studiis in
Seminariis et Universitatibus prat oculis habeantur (N. 39).
Invitantur Conferentiae Episcopates ut quam primum
Sanctae Sedi proponant quaestioncs gencraliores, quod ad Missiones attinet, quae in proximo Svnodi Episcoporum coetu tractari possint (N. 29).
Ad augcndum spiritum missionalem in populo christiano, orationes et sacrificia quotidiana loveantur, ita ut annuus
dies missionum tamquam spontanea significatio flints spirit us
evadat (N. 36).
Episcopi vet Conferentiae Episcoporum varias confidant
invocationes pro Missionibus in Orationcm Fidelium in Missa
inserendas.
In singulis dioccesibus sacerdos deputetur ad incepta
pro missionibus efficacitcr promovenda, qui etiam partes habeat
in Consilio pastorali dioeceseos (N. 38).
Ad spiritum missionalem promovendum, incitentur Seminariorum altunni ct iuvencs consociationum catholicarum, ut
relationes cum Seminariorum alumnis et consociationibus similibus in missionibus ineant et scrvent ita ut cognitio mutua
conscientiam missionalem et ecclesialem in populo christiano
foveat (N. 38).
Episcopi, quantopere evangelizatio mundi urgeat, sentientes, vocationes missionales inter proprios clericos et iuvenes
promoveant et Institutis quae in opere missionali laborant, media
et opportunitatem praebeant, quibus necessitates missionum in
dioccesi notas faciant et vocationes excitent (N. 38).
In vocationibus excitandis pro missionibus diligenter proponantur et missio Ecclesiae ad omncs gentes et rnodi quibus
alii et alii (Instituta, sacerdotes, religiosi et laici utriusquc sexus)
illam eflicere conantur. Praesertim autem spccialis vocatio missionaria « ad vitam » (NN. 23, 24) extollatur et exemplis illustrewn
Promoveantur in omnibus dioccesibus Pontificia Opera
Missionalia, eorumque statuta, praesertim quoad transmissionem
subsidiorum, rite serventur (N. 38).
Cum oblationcs a fidelibus sponte datac pro missionibus ininime sufficiant, commendatur ut quam primum statuatur
certa stips turn ab ipsa dioccesi turn a paroeciis et aliis communitatibus dioccesanis propriis reditibus congruens quotannis solvenda atque a Sancta Scde distribuenda, integris man•litibus
aliis oblationibus fidelium (N. 38).
Apud Conferentias episcopales adsit Comrnissio episcopalls pro missionibus, cujus erit activitatem et conscientiam ink-

- 167 sionalem et cohaerentem dispositioncm cooperationis inter diocceses fovere, relationes cum aliis Conferentiis Episcopalibus habere, necnon modos exquircre quibus acquitas auxiliorum missionalium pro viribus servetur (N. 38).
Quoniam Instituta missionalis apprime necessaria manent, omnes agnoscant ea mums evangclizationis al) auctoritate
ecclesiastica concreditum habcre ad officium missionale totius
Populi Dei exsequendum (N. 27).
Episcopi utantur etiam Institutis missionalibus ut studio rci missionalis (icicles accenclant cisdcmque opportunitates
praebeant, servato recto ordine, vocationcs ittvenum pro missionibus excitandi et fovendi et stipcm quacrendi (NN. 23, 37, 38).
Ut autem maior unitas et efficacitas obtineatur, Episcopi
utantur Consilio Nationali aut Regionali Missionali, quod constabit cx Directoribus Operum Pontificalium et cx Institutis
missionalibus in Natione aut Regione existentibus.
Unumquodque missionale Institutum quamprimum curare dcbet suam propriam accommodatant renovationem ruin
praescrtim quoad mcthodos cvangelizationis et initiationis
stianae (NN. 13, 14), turn quoad rationcm vivendi communitatum (N. 3 Deer. Perje. clew caritatis).
§ 1. Pro omnibus missionibus unum tantu ► sit oportet Dicasterium competens, nempe Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Cum tamen quaedam missiones propter pecuHares rationes aliis Dicasteriis pro tempore adhuc subiectae sint,
in his Dicasteriis interim instituatur scctio missionalis, quay
relationcm intimam habeat cum Sacra Congregations dc Propaganda Fide, ut in omnibus missionibus ordinandis ac dirigendis ratio et norma omnino constans atque uniformis haberi
possit (N. 29).
§ 2. Subiecta sunt Sacrac Congrcgationi dc Propaganda
Fide Opera Pontificia Missionaria, nempe Opus Pontificium
pro clero indigena, Unio deli pro missionibus et Opus S. I nfantiae.
Praeses Secretariatus ad unitatem Christianorum fb
vendam, vi ipsius muneris, est membrum Sacrac Congregationis
de Propaganda Fide; secrctarius eitisdem Secretariatus inter
consultores Sacrac Congregationis de Propaganda Fide cooptatur (N. 29).
Simili modo Sacra Congregatio de Propaganda Fide repracsentetur apucl Secretariattim ad unitatem Christianorum
fovendam.
In moderatione Sacrac Congregationis de Propaganda
Fide viginti quattuor repraesentantes partcm habent cum voto
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deliberativo, nisi aliud in singulis casibus Summus Pontifex constituerit; scilicet: duodecim Praelati ex missionibus, quattuor ex
aliis regionibus; quattuor ex Moderatoribus Institutorum; quattuor ex Operibus Pontificiis, qui omnes bis in anno convocentur.
Membra huius conventus ad quinquennium nominantur, quorum quinta fere pars singulis annis mutatur. Munere functi ad
alterum quinquennium nominari possunt.
(:onferentiae Episcopales vero, Instituta et Opera pontificia iuxta normas quam primum ab Apostolica Sedc commitnicandas, Summo Pontifici proponant nomina eorum, ex quibus praedictos repraesentantes idcm Sum ► nus Pontifex seligat
necnon nomina eorum, etiam in missionibus degentium, ex
quibus consultores seligi possint.
Repraesentantes Institutorum rcligiosorum in missionibus, et Operum regionalitun pro missionibus necnon Consiliorum laicorum, praesertim internationalium. partem habent in
conventibus huius Dicasterii cum voto consultivo (N. 29).
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, consultis Conferentiis Episcopalibus et Institutis missionalibus, quamprimum
principia generalia delincet iuxta quae conventiones ineantur
inter Ordinarios locorum et Instituta missionalia ad eorum mutuas relationes moderandas (N. 32).
In his conventionibus ineundis ratio habeatur turn operis
missionalis continuandi turn necessitatum Institutorum (N. 32).
18. Quia optandum est tit Episcopales Confercntiae in
missionibus coadunent tit- in organicos coctus secundum socioculturalia spatia, quac dicuntur (cfr. supra ad n. 9), Sacra Congregatio de Propaganda Fide (N. 29), talcs coordinationes Episcopalium Conferentiartim promoveat.
Harum Conferentiartun est, in connexions cum Sacra Congregatione de Propaganda Fide:
I". Quaerere modos, etiam novos, quibus christifideles et
missionalia Instituta, conjunctis viribus, sese inserere debeant
in populos vel coetus, inter quos conversantur vel ad quos mittuntur (NN. 10, I I) et quibuscum colloquium salmis facere
oporteat;
2". Instituere coetus a studiis qui investigent populortim
cogitandi modos de ',M yers°, de homine, et de eitis mentis habitu crga 1)eum, quiquc in considerationem theologicam (N. 22)
assumant quaecumque stint bona et vera.
Tale theologicum studium fundamentum necessari um praebeat accommodationibus faciendis, in quarum st ► dium incumbere quoquc debent praedicti coctus a studiis. Quac accommo-
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dationes respiciant inter alia methodos evangelizationis, formas
liturgicas, vitam religiosam et legislationcm ecclesiasticam (N. 19).
Quoad methodos evangelizationis et catccheseos perficiendas
(NN. I I, 13, 14), promoveatur a Sacra C:ongregatione de Propaganda Fide arcta cooperatio inter Instituta Pastoralia superiors.
Quoad formas liturgicas, coetus a studiis documenta et
vota mittant consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra
Liturgia.
Quod ad statum religiosum veto attinet (N. 18), cavendum
est ne format exteriori (cuius modi stint gestus, vestes, antes,
etc.) major cura impertiatur quam indoli religiosae poptilortim
assumendac vel perfectioni evangelicae assimilandae;
30. Promovere, statis temporibus, conventus Docentium in
Seminariis ad rationes stucliortun aptandas et informationes mutuo communicandas, collato consilio cum coctibus a studiis de
quibus supra, tit aptius prospiciatur hodiernis necessitatibus
institutionis saccrdotalis (N. 16);
40. Examinarc modum aptiorem quo vires (sacerdotes. catechistae, Instituta etc.) in territorio distribui possint. imprimis
quo penuriac virium in locis populo perfrequentibus melius
consulatur.
In distribuendis subsicliis congrua pars singulis annis
rescrvetur fbrmationi et sustentationi turn deli localis turn missionariorum nun catechistarum. et coctibus a studiis, de quibus supra ad it. 18. Episcopi (le his rebus documenta ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide referent (NN. 17, 29).
Consilium Pastorale rite constituatur; cuius est sectindum N. 27 Decreti ChrisMs Dominus: « ca quae ad pastoralia
opera spcctant investigate, perpendere atque de cis practicas
cxpromere conclusiones »; nccnon suam operant praestarc
pracparanda Synodo dioccesana et curare exsecutionem Statutorum Synodi (N. 30).
In missionibus condantur Conferentiac Religiosorum
et Unioncs Religiosarum, in quibus Superiores Maiores (minium
eitisdem nationis vel regionis Institutorum partem habcant et
quibus cortun incepta coordinentur (N. 33).
Instituta scientifica in missionibus pro possibilitatc et
necessitate multiplicentur quae cornmuni consilio cooperentur,
tit labores investigationis et specializationis rite disponantur,
caveatur tamen, nc opera eiusdem naturae in cadem regionc
duplicentur (N. 34).
23. Ut immigrantes ex terris missionum debite excipiantur
et congruenti pastorali cura ab Episcopis nationum antiquitus
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christianarum adiuventur, neccssaria cst cooperatio cum Episcopis missionalibus (N. 38).
24. Quoad laicos in missionibus:
Urgeatur sincera intcntio missionibus serviendi, maturitas, apta praeparatio, specializatio professionalis, quac dicitur, et tempus congrue in missions protralicndum.
Eflicacitcr inter se coordincntur consociationes Iaicorum pro missionibus.
Episcopus loci missionis sollicitus sit de huiusmodi
laicis.
Sccuritas socialis istorum laicortim in tuto ponatur
(N. 41).
(L'Osser•atore Romano, 13-V1 I 1-1966).

Allocutio SS. D. N. PAULI PP. VI de normis ad Decreta
Conciliaria exsequenda.
(L' Osservatore Romano, 10-1 X-1966)

11 Santo Padre ha ricevuto alle ore 12,30 di oggi venerdi,
a Castel Gandolfo, oltre settecento partecipanti alla XVI Settimana di Aggiornamcnto Pastorale, svoltasi nei giorni scorsi
alla Damns Pacis a cura del Centro di Oricntamento Pastorale
e sotto gli auspici della Commissione Episcopale Italiana.
Il Signor Cardinale Luigi Traglia esprimcva i dcvoti setttimenti della distinta assemblea, poncndo anche in rilievo l'importanza della Settiinana alla luce del dccreto conciliarc Christus
Dominus, e nello studio approfondito cici problemi della parrocchia Ilene sue varie strutturc c ncllc esigenze di aggiornamento affinche le disposizioni del Concilio abbiano in qucsto
settore cosi importante piena e definitiva applicazione.
II Santo Padre rivolgeva ai Congressisti la seguente Allocuzione, ricca di preziose norme e consolanti auspici.
Signori Gardinali! Venerati Cor fratelli nell'Episcopato, e voi tutti
net Sacerdozio.
Potrebbe bastare at significato e alto scopo di questo incontro l'espressione della Nostra riconoscenza per una visita lanto qualificata e fan to
numerosa, come (plena the abbiamo la compiacenza di vedere raccolta
d'intorno a Noi ; potrebbe baslare it Nostro rispettoso e cordiale salulo
a chi ha presieduto la XVI Sellimana nazionale di aggiornamento pastorale, it Nostra venerato Cardinale Vicario, Luigi Traglia; a chi vi
ha accordato l'alto patronato della Coolerenza Episcopate Italiana,
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Cardinale Giovanni Urbani, Patriarca di Venezia e Presidente della
Cortferenza stessa ; parimente a chi ha dato all'importante convegno
dono della sua parola e della sua presenza, oratori, moderatori, maestri,
esperti e uditori ; a chi specialnzente l'ha concepita, preparata e praticamente diretta cotesta Settimana, non nzeno che le afire negli anti precedenti, Monsignor Grazioso Ceriani, Presidente del Centro di Orientamotto pastorale. Potrebbe bastare che ai vostri lavori Noi accordassimo
it dovuto seragio della Nostra lode e della Nostra approvazione, coronandoli con i Nostri vofi e con la Nostra benedizione; e cosi tutto sarebbe
logicamente e felicemente concluso.

VIVISSIMO INTERESSE PER LE ATTIVITA E SOLLECITUDINI DEL CLERO.

Ma Noi non vogliamo trascurare un'occasione cosi propizia per
testimoniare a voi e a tutto it Clero Italiano„ impegnato nella cura pastorale, del quale vediamo in voi autorevoli rappresentanti, it Nostro
vivissimo interesse per quanto riguarda it nostro amatissimo Clero, i suoi
problemi, i suoi propositi, le sue difficolta, le sue fatiche; non vogliamo
tacere la Nostra soddisfazione e la Nostra speranza per la sensibilita,
da voi dimostrata, circa le nuove questioni ed i nuovi doveri, che in virtit
del Concilio derivano alla vita ecclesiastica in Italia, non meno the altrove; per la buona volonta, da voi documentata, d'intraprendere it nuovo
lavoro con speditezza, con .franchezza, e soprattutto con saggezza e con
accresciuto senso dell'assistenza, anti dell'operante presenza del Signore
alla sua Chiesa. Vogliamo par dirvi che Noi siamo motto contenti di
quanto voi avete meditato, discusso, deliberato e presagito, e che Noi
seguiamo cotesta ricerca delle vie buone per la spectlicazione e per l'incremento dell'attivita pastorale, non come osservatori soltanto, ma come
partecipi altresi, come resporzsabili appassionati, desiderosi di darvi,
con la nostra guida, col nostro minister°. ogni Nostro possibile aiuto,
ogni Nostro contort°, nella cariM piu sincera e solidale.

IL NUOVO PERIODO STORICO PER LA CHIESA.

nuovo periodo storico comincia per la Chiesa. E davvero necessario che quanti not amiamo questa santa e benedetta Chiesa di Dio,
quanti abbiamo in essa autorita, o .funzione qualsiasi, quanti avvertiamo
Vora pericolosa e forse decisiva che la fede del nostro popolo sta attraversando, e necessario, diciamo, che procuriamo d'avere idee chiare e sicure, movimenti studiali e coordinali, impegno forte e generoso. Non si
pub procedere ally buona, ciascrino per proprio conto, rifacendosi alle
abitudini del passalo, come fissero intangibili tradizioni, appellandosi
al Concilio, come se la sua autorita cop •isse ogni arbitraria novita; non
si deve lasciar passare quest'unica occasione per rifondere la nostra co-
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scienza sacerdotale at lume della teologia conciliare, per ricomporre la
nostra comunita ecclesiale, per osare it completamento ed it restauro delle
structure canoniche. secondo le norme che la Gerarchia verra gradualmente promulgando.
A questo proposito sembra a Noi mollo importance the to spirito
del nostro Clero ritrovi la sua lucidity ed it suo equilibrio. A nessuno
ignoto come un'onda di dubbio, di disagio e d'inquietudine si sia riversata negli animi di molti Sacerdoti, dando sovente origine ad una problematica motto varia e complessa e disordinata, che facilmente ripudia
rispettabilissime abitudini della pieta e del costume ecclesiastico lino a
ieri tenute in meritato onore; genera in alcuni Sacerdoti un senso ingiustyicato e deprimente di delusione ; orienta, quasi per compensarli, i loro
pensieri verso le realt y temporali verso un mortificante conformismo col
mondo prolano ; pone questioni conlurbanti, sia di confront° .fra to stato
laicale e la vocazione sacerdotale, quasi che at primo si dovesse riconoscere una pienezza, non solo umana e temporale, ma anche apostolica
rispetto alla seconda, costretta, si dice, in schemi operativi chiusi e oggi
inefficaci ; e .sia di Tondo sulla finalith primaria del sacerdozio, se destinato cioe alr esercizio del culto divino e at ministero sacramentale, ovvero
alla missione pastorale d'avvicinamento del popolo per chiamarne la coscienza ed it costume ad un'esperienza di consonanza spiriluale, e,
possibile, di carita cristiana, quasi che Puna finalita escludesse Paltra,
non fosse piuttosto ad essa complementare. Una letteratura e venuta
illustrando e spesso esasperando questo travaglio, che a Nostro avviso
trova nei documenti conciliari bene compresi, non che nella buona tradizione teologica, spiriluale e canonica della nostra vita ecclesiastica, ampia
tranquillante risposta.
UHIARE RISPOSTE NEL CAM PO DOTTRINALE E DISCIPLINARE.

Solo the a questa risposta bisogna prontamente arrivare, tanto net
camp° dottrinale, quanta in quell° disciplinare, per evitare che it fermento
di idee e di novita, portato dal Goncilio, si traduca in una arbitraria
instability di pensiero ed in una minore coesione della compagine organica
ecclesiastica. Ed e it compito a cui altendono con tanto zelo e tanta sapienza
le Conferenze Episcopali ed i singoli Vescovi; ed e anche it compito di
convegni, come cotesto, che mirano appunto ad orientare it Clero zelante
perspicace, con sicuro senso dell'impegno dovuto alla dottrina cattolica
alla comunione ecclesiale, e con acuta visione dei bisogni nuovi a cui
deve soccorrere l'opera vigilante ed amorosa di chiunque e Pastore.
Abbiamo perció argamento di ringraziare promotori e partecipanti
del Convegno presente, e d'incoraggiare tutu,* a superare, se ne fosse it
caso, it momento d'incertezza che la psicologia conciliare pub in alcuni
aver causato, e ad incanalare le energie, che dal grande avvenimento ecumenic° si sotto risvegliate, nell'alveo ordinal° e fecondatore dell* autentico
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Al merito pertanio del vostro metodo si aggiunge ora quello d'aver
studiato e illustralo uno dei piu imporlanli problemi pastorali del moment° , quello della « Parrocchia nella Diocesi, oggi ».

LA PA R ROCCH IA CENTRO DI VITA PER LA COMUNITA CRISTIANA.

II lema trattato solleva nella memoria it quadro slupendo e commovente delle nostre Parrocchie di Teri, quelk generate della riforma tridentina, dall'opera e dalla scuola di San Carlo; quelk in cui la preghiera personale e collettiva, la catechesi dei fanciulli e degli adulti, it
costume crisliano, la coscienza unitaria e comunitaria, ratitorita e to
spirito di sacrificio del Pastore erano veramente in alto, in modo squisitamente pio e popolare. Tempi passati? Si, passati, almeno in gran
parte ; ma degni di onore e di memoria, non gia perchi ci si debba propane di fame rivivere le forme esleriori e particolari, che revoluzione della
rostra society pill non ammette, ma perche ci si debba studiare di far
rivivere la commits cristiana, in una nuova coscienza ed in una nuova
pienezza, quail la Parrocchia, formula anlica, ma plastica secondo i
bisogni dei tempi, pub e deve oggi risuscilare.
Il Concilio, come voi tutti ben sapete e come certamente voi avete
in cotesta settimana meditato, conserva, conferma, nobilita la formula
parrocchiale, come espressione normale e primaria della cura d'anime.
Non e formula a se steicienie nel programma pastorale adeguato ai bisogni moderni ; matte altre Jamie di assistenza religiosa e di apostolato
sono necessarie per recare la parola e la grazia del Vangelo alle cento
forme di vita degli uomini d'oggi; e moue nitre funzioni di irradiazione
religiosa e d'apostolato d'ambiente, net cameo culturale, educativo, sociale,
sportivo, ecc. non possono avere la Parrocchia per centro di partenza,
anche se essa aspira legitlimamente ad essere, in qualche modo, it centro
d'arrivo.

ONORE Al PA RROCI E Al COA D I UTOR I I NDISPENSA 111 LI ED AUTENTIC! OPERA! DEL VANGELO

Ma resta it fallo che it Concilio de/inisce i Parroci i principali
collahoratori del Vescovo, e che net grande mistero della Chiesa, Mustrata dal Concilio, essi appariscono avvolti da un triplice alone di presenza: presenza di Cristo! Dice la costituzione sulla Mesa: « In queste
comunita (parrocchiali), sebbene spesso piccole e povere e disperse, e presente Cristo, per virtu del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, callalica e apostolica » (n. 26). Presenza del Vescovo! I Parroci « Nelle
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a cui sono uniti con animo fiducioso e grande » (ibid. n. 28). Presenza
della Chiesa! « Essi rendono nisibile nella loro sede la Chiesa universale e portano un grande contributo alledificazione di tutto it Corpo mistico di Cristo » (ibid.). Noi non vogliamo andare dire con le citazioni
dei lesti conciliari, del resto a roi gia ben noli. Ma la menzione, che
di essi quest° incontro ci obbliga a .fare, Ci ogre propizia occasion per
tributare ai Parroci di Mita la Chiesa Vonore che a loro a dovuto, e che
it Concilio proclarna. Non possiamo tacere: salute, grazia, pace e gaudio
a voi, Parroci qui presenti; a voi Parroci e loro Coadiutori di tutto
mondo! La Chiesa riconosce in voi i suoi indispensabili ed autentici operai del Vangelo; in voi i pasioni a pih diretto servizio della comunita
dei credenti; in voi i sacerdoti pih impegnati a dedizione costante e totale, eroica, se necessario; in roi i pia zelanti ministri della parola e
della grazia, i veri maestri delle anime, gli educatori della fanciullezza
e della gioventii cristiana, i consolatori dei sofferenli, i difensori e i batefattori dei poveri, le guide e gli amici del Popolo! La virtu di Cristo
sia con voi, Sacerdoti Mit; prolesi alla cura dei fedeli e alla ricerca dei
suo Vicario in terra!
tontani, con la benedizione
RAPPOWI 1 CORDIALI OPERANT! TRA IL VESCOVO E I SACERDOTE

lasciate the Noi concludiamo questa saluto accennando appena
al punto centrale dei temi della Sellimana testi conclusa; it punt() dei
rapport,. della Parrocchia con la sua Diocesi ; del Parroco col suo Vescovo.
E chiaro che tali rapporti, sempre per disposizione del Concilio, si faun°
pia stretti, piu articolali, piir solidali, piu operanti. Avremo nuove istituzioni: it Consiglio presbiterale e it Consiglio pastorale, e tante altre
ottime initiative. Noi vorremmo raccomandarri di non fermare it rostro
interesse sollanto all'aspetto giuridico, che tali innorazioni comportano,
quasi che con esse sia alterata la struttura canonica della comunita diocesana e del governo episcopate; ma sappiale piuttosio scorgere, sappiate
MIOndere in esse la carita, che l'intenzione del Concilio vuol mettere in
maggiore efficienza nella compagine diocesana ; e come i Vescori saranno
pronti ad accordarri maggiore fiducia, ad ammettervi alla lora conversazione, a farvi parlecipare inr pa' pill able sollecitudini delle rispettive
diocesi; cosi voi procurate di rendere pill facile it loro minister° ; sostenetelo, si, col vosiro consiglio, ma ancor pia con la rostra collaborazione,
con la rostra concordia, con la rostra devoia affezione. Tradurre rapporti
giuridici in rapporti spirituali esige uno sforzo cosciente, che domanderb
forse una nuova e pih perfetta formazione del nosh .° senso della Chiesa
e del nostro senso sacerdotale; ma compiendo tale s/orzo accresceremo
la carith, edificheremo la Chiesa, glorificheremo Cristo Signore.
E con questo voto che, in nome di Lui, « Pastore e vescovo delle
rostre crime » (I Petr. 2, 25), vi diamo a tutti la Nostra Apostolica
Benedizione.
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistola ad Visitatores de doctrina Fidei.
CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Generalitia

L. C. 8/66
1?omae. die 2 septembris 1966.
Gratin Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum!

Carissime Domine et C:onfratcr:
Enun. Card. OrrAvIANI, Pro-Pracfectus S. C. pro Doctrina
Fidei, paucis abhinc diebus, epistolas misit ad Pracsides Conferentiartim episcopalium, quas Sanctissimus Dominus nostcr
Paulus Papa VI voluit dirigi et ad Superiorcs Generales Ordinum Iteligiosortim. Qui °mites rogantur scribere ad praefatam S. C. ante diem Natalis proximi tit dicant quid forsitan
invenerint nocivum in modo dicendi et agendi subditorum in
rebus de quibus tractant litterac dictac Emm. Card. OrrAv1ANI.
Agitur enim de quaestionc magni momcnti, scilicet de recta
interpretatione cloctrinac Concilii Vaticani II. Notantur siquidem dccem puncta in quibus commcmorantur crrorcs °minim
graves: de notionc Traditionis, Inspiration's sacrotum Librorum
et illorum vcritatis, de doctrina circa fidem, de magistcrio roman°, de relativitatc vcritatis, dc persona Christi, qui dicitur
fuisse hominem ordinaritun in quo paulatim efformata est conscientia suae divinitatis, de doctrina circa sacramenta, pracsertim circa eucharistiam, de peccato originali, de doctrina quac
dicitur « moralis situationis », de responsabilitate in materia vitae
sexualis et matrimonii, denique de « °ecumenism° ».
Rogo to igitur, carissime confratcr, ut mitre notunt facias
an inter subditos tuos habeantur qui talibus doctrinis faveant,
vel, quod Deus avertat, illas assererc non dubitent verbo vel
scripto, et simul addas quid tibi facicndum proponas ut tam
grave malum vel arceatur a confratribus tuae Provinciae, vel
etiam, si opus est, al) ca auferatur. Etenim si omncs qui curam
habent animarum solliciti esse dcbent illorum fidem intemeratam servare, id praccipuc expcctatur a filiis Sancti Vincentii
qui tam adlaboravit ut nihil erroneum fidem inficeret suorum
sodalitim.
Me habeas, quaeso, tuum itt Domino addictissimum,
GUGL1ELMUS M. SLATTERY, C.M.

•S'nperior Generals
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Circularis epistola ad Visitatores de cessato onere missarum.

CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Generalitia

L. C. 9/66
Romae, die 6 septembris 1966.
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum!

Carissimc Dominc et Confrater:
Multis jam al) annis onus sat grave nos premcbat, obligati° scilicet quae cuilibet sacerdotum nostrum incumbebat missam unam quolihet mense celebrandi cujus stipendium adhibebatur ad solvendum paulatim debitum cujus originem naturam
et summam bene nostis.
Mihi tandem licet vobis dicere debitum illud jam cxstinctum
esse. Missa igitur mensilis ad illius solutionem deinccps celebranda non erit. Si tamer quidam ex nostris sacerdotibus, cum
talis notitia ad illos perveniet, celebrationem jam inccperit scrici
missarum quae interrumpi nequit, c. g. novena vel missae
gregorianae, illas celebrarc perget. Sed talium missarum stipenchum retinebit domus illius confratris.
Gratias cx toto cordc dico sacerdotibus nostris qui quolibet mense celebrarunt missam illis impositam. Gratias item
D. 1). Visitatoribus qui his in anno, ut ab illis peticram, me
certiorem fecerunt dc numcro missarum quac in ipsorum Provinciis celebratac fucrat.
Hanc nactus occasioncm enixe rogo D. D. Visitatores ut
sedulo invigilent rte ullus c suis subditis operationibus indulgeat quae mercaturam saperent. Norunt quam strictc hoc prohibeant canones quod ad clericos pertinet et quam severe S. C.
Concilii dccreto 22 mensis Martii anno 1959 cdito, puniendos
statucrit sive clericos ye! religiosos qui hac in re contra canones egerint, sive illorum superiores « qui eadcm dclicta, pro
mtmere suo et facultate non impediverint ».
Hoc nuntium magnum ccrtc gaudium affcret toti Congregationi, dc quo fervidas Deo agamus gratias.
Me habeas, quaeso, tuum in Domino addictissimum,
G UGLIELMUS M. S LATTERY, C.M.
Superior Generalis
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REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES

DIES-NOMEN

1966, aug. 1
BUST Anton

aug. 6
GHATTAZ A.
HERMOSILLA M.
BEUNK B.
MOUSSALI A.
ATALLAH M.
NAK AD A.

OFNIGIUM

Superior
5>

aug. 20

Oecon. Vpr.
Dir. Sem. Int.
Dir. Scholast.

PRO VINCI A

DUR.

Jugoslaviae

Dir. Sem. Int.

CATERINA E.

ECHAVARRI F.
MORENO E.
PARAM UTH II. Th.
SAEZ A.
DOMINGUEZ J.
URRESTARAZU F.
VELA VOS E.
LARK A INZ AR F.
HONEGGER C.
Gostr7. P.
SINKA H.

DOM US

Alexandrie
Hato-Rey
Bolobo
Damas
Fanar
Tripoli
Ferentino

Orientis
Portoricana
Belgica
Orientis

2 tri.

I. Romana

4 tri.

Raikia
Berhampur
Dighi
Cadix
Gijon
Teruel
Badajoz
La Laguna
Udine

Vp. I. Matr.

5>

>>
Matriten.

Taurincn.
Vp. Hood. Bar.
Vp. Bras. Pol.

Rev.mus Superior Generalis Provincias
Hispanicas visitat.
Die 4 octobris bora circitcr duodecima Rcv.mus
Superior Gencralis Roma dirccte profectus est ad Hispaniam, ubi principales Domus Missionariorum ac Filiarum
Caritatis visitat.
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NOTITIAE
EUROPA. - PROV. HISP. MATRITENSIS. Nolitiae praecipuae.
Personae. --- Quamvis, Deo faventc, numerus vocationum
constans manet in Provincia, nempe: 123 Scholastici theologi,
88 philosophi, 137 Seminaristae, atque 1.300 adspirantes, seu
apostolici, vix potent ipsa tnittere paucissimos Confratres, cum
multos pctant Provinciae quae ab illa pendent in hac re: Mexicana, AntiIlarum, Portorriccnsis, Venezolana ac Peruviana, necnon Vicc-Provincia Indica. Cum petitiones sint undequaque
anxiae, opportunum visum est distributionem faccre neo-sacerdotum mathematicam, singulis annis, juxta numerum in unaquaque pracdictarum Provinciarum actu exsistentimn. Nihilominus, ipsa ccssit nuper plures Confratres aliis etiam Provinciis,
praesertim Americanis, nempe: Argentinae, 4 neo-sacerdotes et
alium pro directione Seminarii Intern': Columbiae, alitini pro
Praefectura Apostolica de 'Ticrradcntro; Americae Centrali, ahum neo-sacerdotem, necnon D. Joannem Munarriz pro DirectioneHamm Caritatis.
Et notandum (lod plus quam quinque jam abliinc annis,
Provincia habet continuo septcm Confratres, gcneratim unumquemque per duos anno y, in missionibus cum aliis Religiosis
Hispanis, per plures Americae Hispaniae regiones. Nec silendum quod Provinciae Matritensi concredita est evangclizatio
cujusdam portionis (Androy) insulac Madagascarcnsis, in qua
laborem inierunt rccenter quatuor sacerdotes cum duobus fratribus coadjutoribus.
Paroeciae. — In his novissimis annis conciliaribus, fere omnes
Episcopi Hispani intendant facere ut omnia templa, etiam Religiosorum propria, sint paroeciac. Ita factum est nuper de
duolms templis quae Congregatio Missionis habet Matriti, ex
quibus unum est ipsa ecclesia domus centralis (Basilica B.M.V.
a Sacro Numismate). Praelanis vero Matritcnsis exegit ut pro
unaquaquc paroecia erecta in tempi° Religiosorum intra urbem, ipsi assumerent curam alius paroeciac in suburbio; cum
atttem Provincia haberet jam duas in suburbio, nempe: S. Matthiac (Hortalcza) ct S. Vincentii a Paulo (Carabanchel), quae
dividendae crant, assumpsit duas ex noviter ab ipsis segregatis.
Alibi etiam duae aliae acceptatac sunt, nempe: S. Raphael
(,Jerez de la Irontera) et S. Vincentii a Paulo (Zaragoza). Aliac
sunt in expectatione, scilicet: Iliturgi (Andtijar), Pace Augusta
(Badajoz), Gadibus (Cadiz), 1-lispali (Sevilla-Pages) etc. Londini
ctiam acccptata est quasi-paroecia pro immigrantibus
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Generatitn Episcopi, praeserthn Matritensis, post cleliberationcm
cum dclegatis Confederationis Religiosorum, proponunt ipsis duo
genera contractuum oeconomicorum, prout aedificium sit proprictas Religionis aut 1)iocccsis, qui stint satis favorabiles, nec
attingcntes ternplorum peculiares conditioner ac privilegia.
Missiones. — Minister-him hoc perseverat esse primum in
Provincia. In praeterito cursu (1965-66) pracdicatae sunt saltcm
missiones sequentes: 13 in dioccesi Terulensi; 6 in Ovetensi;
5 in Auriensi; alia a 4 missionariis in urbc S. Adriani (Navarra);
alia al) 11 Tauri (Zamora). b) a Confratribus sed adjutis a sacerdotibus Confraternitatis « Hermandad Nlisionera dc S. Vicente de Paid »: 21 in Archipresbyteratu Arriondas dioecesis
Ovetensis; 60 in dioccesi Cauriensi (Caceres); 19 in dioecesi
Mirobrigensi (Ciudad Rodrigo); item urbs Abula a 40 missionariis, necnon Concha a 46.
Omncs missionarii, turn C:onfratres, turn Confraternitatis,
non tantum saeculares, imo ctiam Religiosi, praeparati crant
anno praccedenti speciatim pro missions Hispalensi (Sevilla:
31-I ad 14-11-1965) pluribus parvis curriculis habitis per totam
Hispaniam. Missiones praecipuac semper pracparatae sunt, turn
in ordinc stricte spirituali precibus atque sacrificiis, praesertim
Rcligiosartint, turn in pracconiationc missionis multimode (chards
in parictibus, in diariis, iu radiofonia) et per longum tempos
facta sub inspections Dircctoris ejusdem a pluribus associationibus, quac etiam opera tulerunt turn in adaptatione locorum
diversi genet-is ad supplenda templa insuflicientia, turn in collocations instnimentortun ad vocem missionariorum augendam
in locis opportunis, turn annuntiando per singulas domos imminentiam missionis. In hoc operc, non tantum pracparationis,
sed ctiam cooperationis immediatae act actus missionum, practer
Religiosas, Filias Mariac, membra Actionis Catholicac, etc.,
eminuerunt, pracsertim in magna missionc Hispalensi et in
aliis posterioribus, Dominac a Caritate, non solum residentcs
in ipso loco missionis, sed etiam aliunde allatae et antea convenicntcr instructae, duce nempe ipsa Pracsidc nationali. Ipsac
locaverunt habitaculum quoquc ubi matres rclinquerent parvulos belie custoditos ut ipsac missionem adirc possent, vel manserunt ad caput infirmortun tit corum custodcs ex missionc
emit, haberent spirituals. Nuper etiam nonntillae Filiae Carltatis huh- labori operam dederunt.
Siquidem hodic tantoperc clisceptatur dc agendi ratione
in missionibus, de adjumentis, de materiis ipsis tractandis et
de aliis multis; quo talcs disceptationes sint efficaces, pracparatur, ad finern mensis septembris, Conventus nationatis Confro-
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ternitatis « Hermandad Misionera », in quo res omnes hujus
gcncris discutientur. Melius, jam discuti untur, siquidcm utpote
pracdicti Conventus praeparatio, jam a mense aprili mittuntur
ad omnes qui his missionibus interfuerunt, bis in mense, series
quaestionum set, interrogationum super unaquaque harum rerum in disceptationem positarum. Examinatis responsionibus ad
has interrogationes, facile erit consilia inirc definitiva.
Associationes. — Postquam Filiac Caritatis Hispaniae in octo
Provincias divisae sunt, ne Associationes quibus ipsae intersunt
disgregarentur, initum est commune consilium ut nominarentur
coctus interprovinciales sell nationales, quibus earum unitas, et
idco efficacia, scrvaretur, imo et augeretur. Praesertim nominati
stint, de communi conscnsu duortim Visitatorum Hispanorum
pluses Delegati pro tota Hispania harum Associationum, nempe:
1). Jesum Taboada pro Associatione B.M.V.I. a Sacro Numismate, D. Josephum Cortazar pro Filiis Mariae, ac D. Cyrum
Rccio pro Associatione vocata nunc « Obra Misional Vincenciana ». Haec ultima, antea vocata « Cruzada Misional pro
Cuttack » quia pro hac Missione tantum laborabat, nunc curam
suam distendit insuper ad Missionem Hispanam insulac Madagascarensis, ad Missionem Hondurenscm S. Petri de Sula, necnon, in ordine tan tum spirituali, ad opera Vincentiana in Marochio. Ex eleemosynis a praedicta Associatione collectis constitutum est ut tradatur: 64 per centum Missioni Cuttackensi
(sc. 16 p.c. Diocccsi, 20 p.c. Puellis Caritatis, 28 p.c. Missionariis), 18 p.c. Missioni Hondurensi, 18 p.c. Madagascarensi,
juxta uniuscujusque amplitudinem et peculiares necessitates.
A. 1 RCIO C.M.

P ROV. H OLLANDIAE. - In memoriam P. DE LEPPER B. el

Ml'ISER

P. A.

in Hollandia obicrunt, quorum prierat D E L EPPER Bernardus, natus in Tilburg die 26 januarii 1896, qui ingressus die 4 septembris 1916, sacerdos ordinatus die 23 decembris 1922, per annos circiter viginti quinque
missioni sinensi (Yungpingfu) tanquam missionarius ac oeconomus deserviit. Tcmpore bclli, in cameo iaponico Wei-hsien
fait libertate privates cum aliis multis (1943-45) ac pace restituta definitive rediit in patriam. Sive ministerio paroeciali sparsim, sive ut oeconomus in domo Panningen scdulc laboravit,
ac tandem benemeritus, embolia correptus obdortnivit in nosoDuo nuper confratres

tnus
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domus Panningen nostris defunctis est appositus.
M UISER Paulus Abraham fait sccundus, qui, postridie dici
quo annos scptuaginta complevit, i.e. die 23 junii, migravit ad
Dominum. Ante fere hebdomadas sex domui Eefde infirmitate
coactus adscribitur, moxquc grato animo otium cum dignitate
gerebat. In illa autem die 23a mane exit ad medicum consulendum, ad quern confrater I). Hclmes cum auto-vehiculo duxit.
Dum rode redierunt, jocose, uti semper, loquebatur, at subito
— non iam longe a domo — caput elm concidit: crisi cardiaca
occubuit, scd adhuc in carru statim Sacramento Extrcmae Unctionis confortatus.
Paulus M UISER vidit lucem die 22 junii 1894 in civitate
Leeuwarden, quae provinciae princeps est Frisiae. Anno dccimo tertio incepto frequentavit scholam apostolicam nostram
in territorio belgico tune cxistentcm (1908-1912), humanioraque in Wernhoutsburg ad finem perduxit (1912-1915). Profecto
intelligentia time videbatur nonnisi mcdius, et pro annis in
Wernhoutsburg peractis charactere potius sui diffidens et timidus, ita ut vera cius effigies condiscipulis mancret obumbrata.
Quae omnia, postquam scminarii intern limina calcavit, pro
magna parte excussit segue confratrcm non solum omnibus
gratissimum, sed prudentia se rectoquc iudicio pracbiiit hand
parse donatum.
Suscepto sacerdotio die 9 julii 1922 missioni Aethiopiae fuit
dcstinatus. Attamen, donee omnia itineri necessaria parata essent,
« interim » mittitur ad scholam Wernhoutsburg. 0 miras rerum
vicissitudincs! Hoc « interim » — mutatis circtunstantiis - triginta
annos duravit!!! missionemque Aethiopiae nunquam vidit. Tune
autem se exhibuit et historiae profanae optimum docentem,
necnon paulo post eminentcm disciplinae praefectum, alumnorum sibi timorcm pariter ac amorcm conciliantem. Pcrmulti
iam in toto mundo dispersi missionarii, huius mortis nuntio
cute commoti, in memoriam revocabunt iuventutis suae « lcviora » simttlque sui magistri ingcniosam ac patcrnam bonitatcm.
Anno circiter 1950 sanguinis infectione acgrotavit ad mortem, a qua salvatus operations chirurgica pedetentim vires recuperavit. Alio ministerio minus laccssanti itcrum se devovere
satcgit, in sanatorio scilicet Venlonensi, vulgo « Mgr Mutsaersoord ». Hic ferroviariorum familiae, quotiens RI mcdicis opportunum videtur, sanitatis instatirationem diutiorc quiets in regione amoenissima ct tranquilla sibi compararc possunt. Aegrotantilms inserviunt Puellae a Caritate.
lbidem ergo per annos actinic duodecim D. M UISER omnibus
omnia factus est, religionis aflerens solatia ac sua simplici ac

182 11la Iltilleta conversationc reddens fiduciam forte amissam. Confratribus visitantibus hospes exstitit amabilis, de rebus Congrcgationis avidus inquisitor. Die 7 septembris 1965 quinquagesimum suae vocationis anniversarium celebravit. Proprias infirmitates, diabetem scilicet ct cordis debilitatem, aequo fortique
animo fercbat, donee tandem mcdicus eum imparcm declarare
dcbuit, qui diutinus hoc ministcrio fungcretur. Mensc maii,
tristis quicicm, dilcctam sibi mansionem linquebat ac domum
Eefdc ingressus est: ubi cito inter confratres bonnie sibi csse
gaudcbat.
Die 23 junii. uti iam diximus, Dominus venit. Exscquiae
celebratae sunt in vicina Ecclesia paroeciali Gorsseljoppc, a
Rev. D.no Leonardo I)ictvorst, visitatore cum quattuor aliis
confratribus concelebrants. Multi confratres multacque Puellae
a Caritate undique advenerant, qui, canto ac precibus a fratribus seminaristis directis, carissimum defunctum deduxertint
ad sepulcrum, noviter in coemetcrio parocciali nobis reservatum.
Pattie ct Bernarde, valete! Dcfuncti saeculo cum 1)eo regnetis!

CORN. VERWOERD, C.M.
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EX PROVINCIIS NOSTRIS
PROV. MADAGASCARENSIS. --- Les problintes de l'evangelisation dans
les Diocêses de Font-Dauphin et de Farafangana.

Comme pour toutes les regions de File, l'Evangelisation
du Slid de Madagascar a ete asset laln)ricuse durant les trente
011 quarante premieres annecs. Pratiquement, elle a meme ete
en veilleuse dans certains tcrritoires.
Ce fait s'explique par l'immensite de la Region confiee
lit Congregation de la Mission, par Ic petit nombre dc Missionnaires, par la difliculte des communications entre les diferentes
poster, fort eloignes les uns des autres, ct par le peu de ressources materiellcs dont on pouvait disposer (encore aujourd'hui,
la Mission du Sud n'est pratiqucmcnt pas fond& financierement).
Malgre cela, un grand travail s'est fait, dormant des resultats appreciables, puisque sur cc territoire trois dioceses et
dcmi ont pu etre etablis avec 85.000 a 90.000 chretiens. Deux
de ces dioceses restent encore aujourd'hui a la charge de la
Congregation de la Mission, le diocese de Tulear ayant ete
confie aux Assomptionnistes en 1953.
L'evangelisation dans les dioceses de Fort-Dauphin et de
Farafangana se presente, par certains elites, sous un aspect encourageant.
D'abord, les conditions materielles sont nettement meilleurcs
qu'au cours de la premiere periode; ainsi, Fetablissement des
i•glises, des residences, des batiments scolaires passe progressivement du provisoire a des installations mieux conditionnees.
La mecanisation des moyens de transport valorise Ic travail des missionnaires en facilitant leurs contacts, avec les clueticntes, entre eux et avec les superieurs.
Ensuite, la reponse faite par les Provinces de Turin ct de
Madrid aux demandes pressantes du Pere CASSAN est un evenement extremement heureux qui permet d'envisager l'avenir
de la Mission sous un aspect nouveau. Dans un clelai plus ou
moires proche ces confreres prendront en charge tine partic
importante du territoire actucl des dioceses de Fort-Dauphin
et de Madagascar. Le zele ct l'ardeur manifestee par ces nouveaux ouvriers, toes tres jeunes, par rapport aux Peres francais,
donnent sujet d'esperer des progres consolants.
Les missionnaires recuperes par lc diocese de Fort-Dauphin
et par la Province, a la suite de la releve par les Confreres Espagnols ne seront pas nombreux: deux! dont Fun est Age de
cinquante-sept ans. Mais Ic fait d'être mieux groupes, sur territoires moires etendus, ne petit etre que benefique pour les deux
dioceses.
•
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n'est pas tellement rassurant.
II pcut d'abord etre compromis par lc manquc de releve
venant des Provinces francaises. Lc personnel en place est a
peinc suffisant et la moyenne d'âge dans les dcux dioceses est
telle que le rendement n'est plus en rapport avec le nombrc
des Peres figurant dans ce personnel... Des vides aussi peuvent
se produire!...
Autre sujet d'inquietude: le Clerge autochtonc compte un
prêtre dans le diocese de Fort-Dauphin, et cinq, dont deux
Lazaristcs, dans celui de Farafangana — et par ailleurs — le recrutement des vocations dans nos regions reste encore Bien faible.
L'etablissement du Petit Seminaire interdiocesain dc Farafangana est un evenement heureux, mais son rendement,
longue echeance, ne permet pas d'esperer un soutien suffisant
pour les postes actuellcment etablis, et encore moins pour en
ouvrir de nouveaux.
Enfin, les conditions nouvelles du pays au point de vue
politique, economique et culture] (enseignement officiel laIque
toujours plus etendu) ne sont pas favorables a la perseverance
des jeunes generations chretiennes, non plus qu'a la venue a la
foi des non-baptises.
Un jour, prochain pout-etre! la direction sera confiee
des eveques malgaches seculiers. La Congregation de la Mission sera alors, semble-t-il, degagee de son mandat d'evangelisation. Mais vu l'absence du Clerge indigene, elle ne pourra
sc demettre de la charge de maintcnir les oeuvres de l'Eglisc
dans ce pays: les missionnaires francais vieillissants regarderont
encore longtemps vers la France lointaine, dans l'espoir d'unc
releve de plus cn plus urgente.
Malgre le grand travail qui reste a faire cu France, cc strait, semble-t-il, une mauvaise politique d'abandonncr peu
peu notre « derniere » veritable Mission.
D'ailleurs, son maintien dolt etre considers, litimainement,
et a plus forte raison spirituellement parlant, COMITIC un element
important dans le rccrutement des vocations en France. C'est
la une des raisons qui ont decide les Provinces de Turin et de
Madrid a prendre ici une part de notre travail.
N'est-ce pas une raison suffisante pour que les Provinces
de France fassent l'effort necessaire pour tenir dignement ce
champ cl'evangelisation que nous avons toujours considers cornme un heritage sacre laisse par Saint Vincent a notre Compagnie?
A NDR E G AUTHIER, C . M.

BEE

Consecratio nevi altaris Eccicsiac in Chateau-lEveque. uLi Fumlator noster
S. Vincentius sacrum Ordinem Presbyteratus recepit.

PROv. G.

TOLOSANA. — Consecratio altaris in CHATEAU-L'EVE' QUE.

Comme on le sait, Chateau-PEveque, en Dordogne, est le
lieu oh, cn 1600, saint Vincent recut l'ordination saccrdotale.
Le 30 mai Bernier, l'Evéque du Diocese a procede a la consecration d'un nouvel autel dans l'eglise paroissiale. On lit a cc
sujct dans La Semaine Religieuse :
« En presence de Son Ex. Monseigneur Louis et de nombreux prétres, devant unc tres grandc assistance qui remplissait
reglise oit Sc rcmarquaient de nombreuses Hiles de la Charite,
ainsi qu'unc importante delegation des soeurs de Ste-Marthe
accompagnant Mme la Superieure Generale, Monseigneur 1'
Eveque a procede a la consecration du nouvel autel de Château-l'Eveque. Dessine par M. XAVIER ARSINE-HENRY, Grand
Prix de Rome, cet autel se presente commc un bloc imposant
dans lequel a ete pratique un reliquairc — distinct du « sepulcre » proprement dit — qui offre unc relique insigne de St-Viticent dc Paul a la veneration des fideles et rappelle son souvenir
dans un lieu oh il a ete lui-meme, par l'ordination, appele
monter a l'autel.
« La ceremonie, tres bicn organises par requipe liturgique
du Grand Seminaire et cellc de Château-l'Evéque, comprenait
une conccicbration qui groupait notamment autour du nouvel
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R. P. BERNIERE, Directeur au Grand Seminaire et le R. P. DuLois,
aumOnier du Couvent...
PROV. GERMANIAE. - Ex domo rostra NIEDERPROM : Cur nomen
« Missionsschule St. Vinzenz » in « Vinzenz-von-Paul-Gymnasium»
mutatum sit.
Mutatio nominis rem non mutat, tamen internam quandam
mutationem iam duilum procedentem indicat. Novus titulus
statum nostrum inter res huius aetatis significare videtur.
Vocabulum « Missionsschule » (schola missionis), ut
mus, nunquam quidem plane conveniens fuit, utpote scholam
« in partibus infidclium » sitam designans. Itaque aptius alibi
scholam apostolicam nominabant. Hoc genus scholarinn originem duxit ante centum annos. Anno 1865 A. de Foresta S.J.
institutum ad vocationes augendas in Gallia fundavit. Hoc exemplum Jesuitarum aliae societates religiosac secutac sunt, ita ut
iam anno 1879 1)ominicani, Cappuccini, Lazaristac, Redemptoristae, Spiritani scholas apostolicas ibi sustentarent. Hodie in
Germania acl 160 tales scholae exstant.
Quaeritur, qua de causa nomen « Missionsschule » in Germania receptum sit. Fortasse, quia vocabulum turn blandius
erat et aptius ad alliciendas mentcs catholicorum in rem missionum exterarum. Nobis vel plus significat. Ecclesia Wins ternporis bellicose contra infcstum mundurn pugnabat, id quod a
populo catholico probabatur.
Nomina tamquam insignia militaria portabantur. Non est
dubium, griiri scholae apostolicae vel scholar missionis magnum
numerum vocationum ordinibus religiosis attulerint, ipsa quidem scclusione a mundo, quae erat principium educationis aped
catholicos. Ceterum copiam difficultaturn in pueris educanclis
exstitisse, praesertim in scholis nostris, nemo est qui neget.
Adhuc vocabulum « Missionsschule » angustiam et seclusionem sapit. At nos in condicionibus admodum mutatis nos
collocatos videmus.
Nonne una cum omnibus hominibus bonae voluntatis quaestiones gravissimas totius mundi solvere contendirnus, quae non
tantum a nobis, sed etiam ab illis, ac plcrumque magis gram
a nostris, cernuntur? Etiam in illis magnum studium est, quod
a nobis non detractanclum est. Itaque titulus « Vinzenz-vonPaul-Gymnasium » ostendit, quod, ut communi saluti conferamus. contendirnus et laboramus: homines « conscientiae socialis »
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erudire, vel potius homilies, qui misericordiam Dei prae se ferunt. 1 In hoc impudentia vitatur: Qui sanctum Vincentium
norunt, ipso nominc instructi cunt; quibus ignotus est, horum
praciudicium per voccm « Sankt » titulo praepositam ne confirmetur.
Manet certe scholac nostrae finis: iuvcncs vocatos acl sacerdotium clucere. Ouis revera vocatus sit, hoc a nullo tuto dijudicari potent. In (mini casu mens et animus scholae et seminarii
ita sint, ut vocationcs crescere possint. Itaque imprimis requiritur, ut pueri ex familia were christiana orti sint.
Nomcn patroni huic scholac non tanttim decor est, ut plerisque scholis, quae nomine viri clarissimi dccorantur, sed specimen vitae christianac cum laicis turn sacerdotibus.
O•

TO

S CHNELLE, Niederpriim

In memoriam Paler Wilhelm Oligschläger.

In Niederpriim wurde am 28. April der fiber den Kreis
Priim hinaus bekanntc and verehrte Pater Oligschlager zu
Grabs gctragen. Dem in Korrenzig bci .Jtilich 1898 geborencn
Lehrerssohn war die Eifel zur Wahlhcimat gewordcn. Als die
Vinzentiner im .Jahre 1920 das ehemalige Nonnenstift in Nicclerpriiin crwarbcn und dort ihre philosophisch-theologische
Ordensschulc cinrichteten, begann auch er bier sein hOheres
Studium.
Schon friih war er mit der Gemeinschaft des heiligen Vinzenz von Paul bekannt geworden. Seine erstcn Gymnasialjahre
hatte er im Kolleg der deutschen Vinzentincr in Theux (Belgien)
verbracht, war dann friihzeitig zum Kricgsdienst eingezogen
worden, wahrend (lessen cr in Montabaur das Reifezcugnis
erwarb. Treu dem frith vernommcnen R [di! zum Priestertum,
hatte er dann um Aufnalime in die Gemeinschaft der Vinzentiller gebeten. Im Jahre 1922 verpflichtete er sich durch
zu einer Lebensform der Anspruchslosigkeit, der Bereitschaft zum Dienst am leidenden Mitmenschen nach den Weisungen von Vorgesetzten und der Hingabc an Gott in Ehelosigkeit. 1926 wurde cr in Trier von Bischof Bornewasscr zum
Priestcr geweiht.
Die Ordensobern bestimmten ihn bald darauf noch zu
cinem weiteren Stud him. In Bonn und Mfinster widmete er
In Germania «Gymnasium » est significatio ordinaria scholae mediae,
quite discipulos ad limina universitatis ducit.
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Miister) und padagogische Prufung (1935 in Köln-MBIhcim)
die LehrbefAhigung in Latcin, Griechisch und Franziisisch. Die
Ausithung der Lehrtiitigkeit am Vinzenz-von-Paul-Gymnasium,
der damaligen Missionsschule St. Vinzcnz in Niederprinn, war
nur kurz bemessen, da die Schule im Jahre 1938 (lurch die
NSDAP aufgelbst wurde.
WAhrend des Krieges war er in Lippstadt mit Hingabe
in der Pfarrseelsorgc tAtig, urn nach Zuruckerwerbung der
Schulgebdude in Niederpriim nach dem zweiten Weltkricg die
Seimle von neuem zu criiffnen und den Wiederaufbati als Superior und Schullciter in seine fcste Hand zu nehmen. Wenn
mann heute von den Intiliegenden Hohen hcrab die stattlichen
Gel)Aude des Vinzenz-vcni-Paul-Gymnasius betrachtet und wenn
man die verhAltnismAssig grosse Zak! der Schuler sicht, dann
muss man bcdenkcn, dass P. OligschlAger einen ganz wesentlichen Anteil an den Fortschritten der Schule als Mensch, als
Lehrer und als Priestcr hatte.
Er war cin unermiidlicher Arbeiter, der auch noch in den
letzten Jahren seines Lebens, als er das Amt des Schulleiters
und des Superiors abgetreten hatte, Unterricht erteilte und
Seelsorge ausubte. Es wurde ihm nie etwas zu viel. Er war ein
zu gutcr Ordensmann, als dass er gegen die Ubertragung einer
Aufgabc mit dem I-Iinwcis auf sein Alter, eine UnpAsslichkeit
oder dgl. Einspruch oder auch nur einen Einwand oder ein
Bedenkcn erhoben hAtte, so wie er auch sonst zu jedcm personlichen Dicnst gent bereit war.
So kam er zu vielen Pfarrern des Dekanates Prum und
der Nachbardekanate, spcndete das Sakrament der Busse, verkiindigte das Wort Gottes und feiertc mit den Gemcinden den
Sonntagsdienst, zulctzt vor allem in Roth, Kreis Pram. Auf
dem Riickweg von dort erlitt er dcnn auch den Unfall, dcr
seinen Tod zur Folgc haben sollte.
Ohnc jcde Klage and gefasst, ertrug er die letzten Leidenswochen, auch als die Hoffnung, wicder gesund zu werden,
immer mehr sank, bis cr am 25. April, dem Feste des hl. Evangelisten Markus, seine Augen zur ewigen Ruhe schloss.
In dem Kampf urn das Wo111 des Eifelcr Lcbensraumes
hat auch P. Oligschlager einen Platz gehabt. Seine Sendung
war nicht, sich etwa auf dem Gebiet der Politik oder der Wirtschaft cinzusetzen. Er war gerufcn, gewissermassen die Infrastruktur des menschlichen Gluckes mitauszubilden und mitzuentwickcln, d. h. fur das Heil der menschlichen Seele zu sorgen,
wodurch jedes andere menschliche Gluck ja crst Wert und
Bcstand erhalt. Selbstverstandlich ist das Ergebnis einer TA-
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tigkeit in dicsem Bereich nicht rnessbar, viel weniger jedenfalls
als auf der Ebene des « Offentlichen » Lebens.
Demselben Innenbereich war auch seine Lehr- und Erziebertatigkeit zugeordnct. Gewiss, heute gedenken vide Priester,
Lehrer und andere Manner im Offentlichen Leben dankhar des
heimgegangenen Lehrers, der die Itichtung Owes Lebens entscheidend beeinflusste. Aber auch bier bleibt das Eigentliche
unterhalb der Schwellc des Greifbaren.
P. Oligschlager wird in der Erinnerung idler, die din gekannt haben, weiterleben als ein hciterer, lcutseliger Mensal,
der stets zu einem launigen Wort, einem Scherz bereit war,
der sich schlicht und einfach gab, ohne jecles Bcstreben, etwas
aus sich zu tnachen.
Seine Mitbriider, mit denen er im harten
Seite an
Seitc kampftc, wurdcn Zeugen seiner ungekiinstelten Demut,
die sich der menschlichen Begrenztheit bewusst war, seiner
schlichten Frommigkcit und seines tiefen, kindlichen Glaubens.
%Venn solche Mcnschen von uns gehen, claim ist es, als oh
sic uns ihr Bestes zuriickliessen, damit cs in uns weitcrwirkt.
So kann es sein, dass selbst noch in spaten Jahren plOtzlich dieser
oder jener Zug des Bruders in Christus trOstend, starkend, richtungsweiscnd vor uns auftaucht, damit auch wir zur Vollendung
gelangen. Have, pia anima
Lebc wohl, licbe Seek!
0170

S CHNELLE

(ex Periodic° Der R undbrief, inn. 1966).

P ROV. H IBERNIAE.

Collationes circa documenta Gandhi Oecum.

Vaticani II.

In January last the Superior General acceded to the request of the Visitor, Father Christopher 0' Leary, that he be
allowed to resign his office because of ill-health and in March
a new Visitor was appointed, Father James Cahalan, the Director
of the Daughters of Charity of the Anglo-Irish Province for
the past five years.
During the past few months, the Province also suffered
the loss of two confreres, Father Michael Howard who spent
all his priestly life in China until the expulsion when the Communists came to power, and Father Michael Devlin, who served
for many years on the staff of All Hallows' College (Foreign
Missionary Major Seminary), Dublin, and was during the War,
and for some years after it, a Chaplain with the British Army
Forces in Europe and the Middle East.

--190Apart from its ordinary work, the main preoccupation of
the Province at present is in the field of consideration of the
aggiornamento demanded of us by the Council and the direction
of the Superior General, and of the effects on our work and
lives introduced by the Council Documents.
Already there has been a preliminary round of meetings
in all the Houses of the Province and a meeting of all the Superiors of the Province with the Visitor to consider the views
and suggestions made at these meetings. The Visitor has now
set up a number of Commissions to study our Rules and Directories in accordance with the direction of the Superior General.
In the autumn, when the summer courses and vacations are
finished, there will be meetings of confreres in all our Houses
to go into all these matters in detail and put forward suggestions
which will be examined by the Commissions and the Visitor
with his Council. When the views of all have been obtaided
and discussed proposals will be formulated and considered
again by all the confreres of the Province and, finally, sent to
the Superior General as he has directed.
Apart from this there has been much study and consideration of the principal documents coming from the Council in
all our Houses, both in the form of the usual conferences and
in the form of lectures and discussions with speakers competent
in the matter, both confreres and external lecturers.
Recently the Visitor invited all confreres who could attend
to come to a special Seminar on the Parochial and Missionary
Apostolate Today, especially in the light of' the Council documents. Ninety confreres, roughly — more than half the priests
in the Province — attended these meetings at St Patrick's Training College, Drumcondra, Dublin from June 27th to June
30th inclusive. The seminar took the form of papers followed
by discussions, with several "Open Form" discussions among
the confreres themselves on various aspects of the "new spirit"
in its impact on ourselves and on our work. Papers were read
as follows: "Wherefore New Theology?" by Father Kevin Condon, C.M., All Hallows; "Pastoral Approaches in Ireland Today"
by Canon McKevitt, Armagh Diocese; "The Mystery of the
Church" by Rev. Prof. K. McNamara, Maynooth; "The People
of God: Applications in C.M. Preaching" by Father J. Towmcy,
C.M., Blackrock; "Approach to the Bible" by Rev. Prof. J.
Freyne, St Columban's Seminary; "Incarnational Theology in
Practice" by Rev. C. Halley, S.S.C.; "Pastoral Approaches in
England" by Rev. M. O'Dwyer, Westminster Diocese; "The
Foreign Missions" by Father F. Mullan, C.M., Eastern Nigeria; "The Laity" by Prof. P. Masterson, Ph.D., University
College, Dublin; "The Church and Youth" by Rev. P. Tuohy,
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Dublin Diocese; "The Bishops" by the Most Rev. D. Herlihy,
D.D.,
L.S.S., Bishop of Ferns, a Council peritus and member of Preparatory Commissions until his appointment as Bishop
during the last Session of the Council. 'lite papers were fbllowed and discussed with great interest, but perhaps the greatest
value of the meetings, the largest gathering of confreres probably ever to meet in the history of the Province, was the evidence they afforded to all of the interest, goodwill, enthusiasm,
so abundant in the Province and auguring well for its future
in very difficult times. It is proposed to hold further meetings
of this kind during the autumn and winter. The papers arc
being circulated to all confreres and further meetings will be
concerned with studying the principal topics in more detail and
depth. At the moment summer schools and courses are the
order of things for many conferes and six confreres interested
in Scripture are following "the steps of St Paul," travelling all
the way from Ireland and back "the hard way", by motorvan
and tent!
We are not alone in such studies, of course - they are commonly taking place all over Ireland in both communities and
among the diocesan clergy. It is rather commonly thought
- as readers of the English edition of Herder Korrespondenz at
least will be aware! - that because changes come slowly in Ireland there is not there at least as much enthusiasm for the Council
and its lead as anywhere else. The impression would be mistaken; a lot of thought and discussion precedes any change precisely to ensure its lasting character when it is made - and
welcomed.
Recent changes introduced or announced by the Irish Bishops may bring about many modifications and a saving of
manpower as well as more effective teaching in Irish clerical
formation, secular and regular. Maynooth College, which is
at once the Irish National Seminary, a Recognised College of
the National University of Ireland and a Pontifical University,
with six hundred students, is to be opened to all clergy, religious as well as secular, who wish to avail of its facilities, and
also to be opened to lay religious, brothers and sisters, and to
laymen and women who wish to study the sacred sciences there.
Holy Cross College, Clonliffe, the Dublin Diocesan Major Seminary, has been granted power to confer some of the Degrees
of the Angelicum University of Rome. Confreres are naturally
interested in these developments as they are in charge of the
spiritual formation of the clerical students in both these Seminaries. In our own College at Twickenham, London (St Mary's
(:ollege, Strawberry Hill), courses on syllabuses approved by
both the English Hierarchy and London University and lea-
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ding to the Degree of B.A. in Philosophy of the University of
London are due to commence in September and similarly approved courses in Theology, leading to a similar degree, arc to
commence in the near future. These courses will be combined
with a Course leading to the Teacher's Certificate of the University of London Institute of Education (the recognised British teaching qualification) and in all will last four years each.
The advantages of such facilities easily available in these days
when even our own small Mission in Nigeria is calling out for
highly qualified men arc obvious. Both the confreres and the
Sisters in both countries are already taking advantage of Degree
and Diploma Courses in Social Sciences and fbr work with the
under-privileged of various kinds, the work with Deaf Mutes,
v.g., and doing very well in their university examinations in
these fields. At present, two of the confreres arc becoming
very well known on Irish Television programmes for Deaf Mutes and our work in this great charity may well expand in future;
as well, we hope to extend into other fields of work liar the modern "poor country-people" who, beyond doubt, would be the
first object of St Vincent's own solicitude were he alive today
when, at least in the West, they arc rapidly becoming the real
poor.
PROS'. AUSTRALIAE. -- Museum aironauticum npud domum Congregntionis in Bathurst constitutum.

Un salone-musco della aviazionc australiana verra prossimamente inaugurato in un sotterranco del collegio di Santo
Stanislao a Bathurst in Australia, diretto dai rcligiosi di San
Vincenzo de' Paoli. II salone ospitera, fra l'altro, l'aereo con it
quale Ra ymond Parer — un ex-allicvo dell'istituto — e John
McIntosh compirono nel 1920 la seconda trasvolata dall'Inghilterra all'Australia. Nel 1965 l'allora primo ministro australiano
Robert Menzies avcva autorizzato ufficialmente l'istituto a custodire it cimelio storico, con l'impegno di una dignitosa sistemazione in apposito ambiente.
(L'Osservalore Romano,

11-IX-1966).
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IIIII1.IOGRAPHIA VINCENTIANA
PARS PRIMA
OPERA SANCTUM VINCENTIUM A PAULO SPEC TA NTIA
1. - O PERA IN LINGUA GALLICA (continuatia)
It. — Ab anus 1804 ad annum 1860.

1804 C OLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul... - Nouvelle ediLion - Paris, Nyon 1804; 512 pp. 10 x 17 cm.
1811 C OLLET (Pierre) C. NI.: Vie de Saint Vincent de Paul... - Nouv. edit. Lyon, Rusand 1811; 476 pp. 9,5 x 18,5 cm.
1816 COLLET (Pierre) C. NI.: Vie de Saint Vincent de Paul. - Nom. . edit. Paris. Librairie S. Michel 1816; 416 pp. 10 x 16,5 cm.
1818 COLLET (Pierre) C. M.: Vie complete de Saint Vincent de Paul... - Paris.
Demonville 1818; 4 vol. 12,5 x 20,5 cm. portr.
Vol. 1 : xx-524 pp.
Vol. 11 : 676 pp.:
Vol. III: 528 pp.;
Vol. IV: 496 pp.
Nouvelle edition - Orange. Bou1/118 *** Vie de Saint Vincent de Paul.
ebony 1818; 24 pp. 10,5 x 17 cm.
- Paris,
1818 ( G UENARD [M.mej): Saint Vincent de Paul, l'apOtre des
Locard et Davi 1818; 4 vol. 9,5 x 16 cm.
Vol I: vi-266 pp.;
Vol 11: 268 pp.;
: 288 pp.;
Vol.
Vol. IV: 268 pp.
1819 COLLET (Pierre) C. NI.: Vie de Saint Vincent de Paul. - Paris, Mequignon 1819; 416 pp. 10 x 17,5 cm.
1820 C OLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. - Nouv. edit. -Avignon, J. A. Joey 1820; 396 pp. 8,5 x 17,5 cm.
1820 C OLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. - Nouv. edit. Paris, Mequignon 1820; 416 pp. 9,5 x 16,5 cm.
1821 C OLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. - Nouv. edit.
Lyon. Rusand 1821; 476 pp. 9 x 16 cm.
1822 C OLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. - Paris, NIequignon 1822; 416 pp. 10x17,5 cm.
1823 A BELLY (Louis): Vie de Saint Vincent de Paul... - Nouv. edit. - Paris,
Lebel 1823; 5 vol. 10 x 16,5 cm.
Vol. I: xx-292 pp.:
Vol. 11: 392 pp.:
Vol. 111: 398 pp.;
Vol. IV: 341 pp.;
Vol. V: 284 pp.
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1825 COLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. – Nouv. edit. –
Paris, Dufour 1825; 444 pp. 9,5 x 17 cm.
1825 Cotixr (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. – Nouv. edit. –
Lyon, Boget 1825; 448 pp. 9,5 x 16,5 cm.
– Paris, Blanchard
1825 LE MAIRE (Henri): Vie de Saint Vincent de
1825; 228 pp. 8,5 x 13,5 cm.
1826 COLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. – Tours, Mame
1826; 416 pp. 10 x 17 cm.
1826 *** Histoire abregie de la vie et des vertus de Saint Vincent de Paul. – Paris,
Delarue 1826; 108 pp. 9 x 14 cm. illustree.
1827 CAPEFIGUE (,Jean-Baptiste): Vie de Saint Vincent de Paul. -• Paris. – Hivert 1827; 364 pp. 13 x 20 cm.
1827 CAPEFIGUE (,Jean-Baptiste): Vie de Saint Voncent de Paul. – Paris, Societe
emit. des bons livres 1827; x-282 pp. 10,5 x 17 cm.
Bourg, lmprimerie Brottier 1827;
1827 *** Vie de Saint Vincent de Paul.
2 vol. 9,5 x 14,5 cm.
1827 *** Vie de Saint Vincent de Paul. – Lille, Lefort 1827; 50 pp. 9x 14 cm.
1828 COLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul... – Lille, Lefort
1828; 216 pp. (2 vol. pagines a la suite) 9 x 15 cm. (portrait).
1828 COLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul... – Lille, Lefort
1828 (reimpression du precedent).
1828 COLLET (Pierre) C. M.: Vie de Saint Vincent de Paul. – Nouv. edit. –
Paris, Mequignon 1828 pp. 10,5 x 18 cm.
1828 DE REBOUL-BERVILLE (C. A.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Paris,
Soc. cath. des bons livres 1828; x-276 pp. 10,5 x 17 cm.
1829 *** (Cot.i.Er [Pierre], C. M.): Histoire de Saint Vincent de Paule. – Paris,
Garnier 1829; 248 pp. 10,5 x 16,5 cm.
1829 DE REBOUL-BERVILLE (C. A.): Vie de Saint Vincent de Paul. – 2.eme
edit. – Paris, E. Bricon 1829; x-276 pp. 10 x 17 cm.
1829 GODESCARD (abbe): Vie de Saint Vincent de Paul... (extraits d'Abelly): –
Troyes, Andre et Anner 1829; 216 pp.
1830 DE NAYLIES (Theodore Marie): Abrege de la vie et des vertus de Saint
Vincent de Paul... – Paris, Bricon 1830; 260 pp. 10,5 x 17,5 cm. portrait.
1830 DE NAYLIES (Th. M.): Abrige de la vie et des vertus de Saint Vincent de
Paul... – 2eme edit. – Paris, Piltan 1830; 338 pp. 10 x 16 cm. (portrait).
1830 SIMONNIN ( J.) : Saint Vincent de Paul peint par ses actions... – Paris, Boulland 1830; 40 pp. 13 x 19,5 em.
1830 *** Pricis historique .cur la vie de Saint Vincent de Paul. – Paris. Gauthier
1830; 20 pp. 9 x 15 cm.
1832 MELIA' (L.): Vie de Saint Vincent de Paul... – 2ème edition – Paris,
Mequignon 1832; 5 vol. 10 x 17 cm.
Vol. I: xxiv-292 pp.;
Vol. 11: 336 pp.;
Vol. III: 320 pp.;
Vol. IV: 344 pp.;
Vol. V: 332 pp.
1832 COLLET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul... – Lille, Lefort
1832; 2 vol. paginés a la suite, 216 pp. 9x 13,5 cm.
1832 COLLET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Tours, Mame
1832; 416 pp. 10x 17 cm.

— 195 —
1832 CoI.LET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Paris, Meciuignon 1832; 416 pp. 10 x 17 cm.
1833 COLLET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Nouv. edit. –
Paris, Didier 1833; 416 pp. 10,5 x 17 cm.
1833 COLLET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Paris, Gaume
1833; 416 pp. 10 x 17 cm.
1834 j ARRY DE NANCY (A.): Saint Vincent de Paul. – s.l.n.d. (1834); 4 pp.
16 X 25 cm.
1835 ABELLY (L.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot 1835; 6 vol. 10 x 16,5 cm.
Vol. I: 310 pp.;
Vol. II: 268 pp.;
Vol. III: 288 pp.;
Vol. IV: 296 pp.:
Vol. V: 292 pp.;
Vol. VI: 260 pp.
1835 •*• Vie de Saint Vincent de Paul. – Paris, Bureau Propag. bons livres 1835;
32 pp. 9 x 14 cm.
1836 ABELLY (I..): Vie de Saint Vincent de Paul. – Edit. augment& – Lyon,
Perissc 1836; 5 vol. 10 X 17 cm.
Vol. I: 000 pp.;
Vol. II: 364 pp.:
Vol. III: 392 pp.;
Vol. IV: 424 pp.;
Vol. V: 244 ccxii pp.
Paris,
1836 DE REBOUL-BERVILLE (C. A.): Vie de Saint Vincent de Paul.
Bricon 1836; x-276 pp. 10 x 17 cm.
1836 **• Vie de Saint Vincent de Paul. – Paris, Debecourt 1836; 192 pp. (2 tonics en I vol.) 7 x 11 cm.
1838 **• Histoire de Saint Vincent de Paul... – Paris, Locard-Davi 1838: 302 pp.
9 X 14 cm.
1839 ABELLY (L.): Vie de Saint Vincent de Paul... – Nouv. edit. – Paris, Debecourt 1839; 2 vol. 13 x 20,5 cm.
Vol. 1: 582 pp. ;
Vol. II: 566 +116 pp.
1839 COI.I.RT (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul... – Lille, Lefort
1839; 284 pp. 10 x 17 cm.
1840 CAPEFICUE ( J. B.): Vie de Saint Vincent de Paul. – Paris, Ardant (1840);
viii-280 pp. 10 x 17 cm.
1841 C:trALLAstta. (Augustin) : Saint Vincent de Paul. – Paris, Challaniel (1841);
viii-158 pp. 12 x 19,5 cm.
1842 ORSINI (Abbe Mathieu): Histoire de Saint Vincent de Paul. – Paris, Debecourt 1842; vi-436 pp. 10,5 x 17,5 cm.
1843 ABELLY (I..): Vie de Saint Vincent de Paul... – Paris, Debecourt 1843;
2 vol. 13x21,5 cm., portrait.
Vol. I: vi-508 pp.;
Vol. II: 488 pp.
Nouv.
1843 COLLET (Pierre, C. M.): Vie abrigie de Saint Vincent de Paul.
edit. – Tours, Mame 1843 276 pp. 11 x 17 cm.
1843 E. L. B.: Vie de Saint Vincent de Paul... – Paris. Basset (1843); 96 pp.
7 x 10,5 cm.
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1843 *** Fete de St Vincent de Paul... Notice historique sur sa vie... - Paris,
Chassaignon 1843; 12 pp. 10,5 x 19 cm.
1844 COLLET (Pierre, C. M.): Vie abrigee de Saint Vincent de Paul... - Tours,
Mame 1844; 276 pp. 11 x 17 cm.
1844 NISARD (Theodore): Histoire de Saint Vincent de Paul. - Paris, Maier
(1844); 64 pp. 9,5 x 15 cm. illustrations.
1845 COLLET (Pierre. C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul. - Paris, 1845.
1845 CAPEFIGUE (J. B.): Vie de Saint Vincent de Paul. - Paris, Ardant 1845;
viii-280 pp. 10x 17 cm.
1846 COLLET (Pierre, C. M.): Vie abregie de Saint Vincent de Paul. - Tours,
Marne 1846; 276 pp. 11 x 17 cm.
1846 COLLET (Pierre, C. M.): La vie de Saint Vincent de Paul... - Limoges.
Barbon 1846; 252 pp. 10 x 18 cm.
1846 LEBON (Hubert): Vie de Saint Vincent de Paul... - Tours, Mame 1846;
64 pp. 7,5 x 11,5 cm. portrait.
1846 J. S. M.: Biographic de Saint Vincent de Paul. - Paris, Dupinet 1846;
2 pp. 24 x 31 cm.
1847 COLLET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul... -- Lille, Lefort
1847; 288 pp. 11 x 17,5 cm.
1847 MAITRIAS (Adrien): Histoire de Saint Vincent de Paul... - Moulins, Place
1847; vi-386 pp. 13,5 x 21 cm. portrait.
1847 MAITRIAS (A.): Histoire de Saint Vincent de Paul... - Moulins, Place 1847;
viii-438 pp. 12 x 19 cm.
1847 MAITRIAS (A.): Histoire de Saint Vincent de Paul... - Paris, Mellier 1847;
viii-438 pp. 13 x 21 cm.
1847 MAi.o (Charles) : L'oeuvre de Saint Vincent de Paul... - Tours, Mame
1847; vi-238 pp. 10 x 17 cm.
1847 SAINT-ALBIN (Collin de Plancy): La vie de S. Vincent de Paul. - Plancy,
Ste S. Victor 1847; 36 pp. 6,5 x 10 cm.
1848 DEGUERRY ( Jean-Gaspard): Vie de Saint Vincent de Paul. - s.l.n.d. (Paris, 1848); 8 pp. 21,5 x 26 cm.
1849 CoLLE• (Pierre, C. M.): La vie de Saint Vincent de Paul. - Limoges,
Barbon 1849; 252 pp. 8,5 x 18 cm.
1850 *** (BAnix [ Emmanuel-Joseph]) Vie de Saint Vincent de Paul - Paris,
Ste de S.V.P. 1850; IV. 316 pp. 10 x 15 cm.
1850 COLLET (Pierre, C. M.): Vie de Saint Vincent de Paul...
1850; 216 pp. 8 x 14 cm, portrait.
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1850 DE BUSSIERE (M. Th.): Histoire de Saint Vincent de Paul... - Plancy,
Ste S. Victor 1850; 2 vol. 14 x 22,5 cm.
Vol. I: 348 pp.;
Vol. II: 324 pp.
1850 MALO (Ch.): L'oeuure de Saint Vincent de Paul... - Nouv. edition - Tours.
Mame 1850; 236 pp. 10 x 18 cm.
1850 *** Saint Vincent de Paul. - Bordeaux, G. M. de Moulins 1850; 36 pp.
8,5 x 13 cm.
1851 *** (Bailly, E. J.): Vie de Saint Vincent de Paul... - Paris, Ste de S.V.P.
1851; VIII, 280 pp. 8,5 x 14 cm.

(Pierre, C. M.): Vie obligee de Saint Vincent de Paul... — Nouv.
edit. — Tours, Mame 1851 ; 236 pp. I I x 17 cm.
1851 COLLET Pierre, C.M.): La vie de Saint Vincent de Paul... — Limoges, Barbon 1851; 240 pp. 8 x 17 cm.
1851 MAITRIAS (A.): I listoire de Saint Vincent de Paul... — Paris, 1851.
1852 LEBON (H.): Vie de Saint Vincent de Paul... — Tours, Mame 1852; 36 pp.
9 x 15 cm.
1852 ORSINI (M.): Histoire de Saint Vincent de Oaul. — Paris, Lecou 1852; VI,
366 pp. 18 x 26,5 cm., illustrations.
1853 ABELLY (L.) : Vie de S. Vincent de Paul
— Seule edition complete —
Paris, Poussielgue-Rusancl 1853; 2 vol. 13 x 2l cm.
Vol. I: 524 pp.;
Vol. I 1 : 504 pp.
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